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ABSTRACT 
As a new development of the food using the food stuff， soy bean， collagen peptide and 
Hakusan-Meisui mineral water which were taken in Tottori prefecture， tofu which contains 5 g 
collagen peptide of the fish scale was produced experimentally， and its effects on the skin were 
evaluated in a single blind， cross-over study. Sixteen volunteers (healthy females) from 20-year 
old generation to 60-year-old generation daily took 200 g of tofu induding and not induding col-
lagen peptide for 4 weeks. The amount of moisture on the skin surface and the skin elasticity in 
the outer canthus， cheek， and upper arm were evaluated at 0 (baseline) and 4th week. After the 
test end， the questionnaire on the general evalnation of tofu and the subjective symptoms of the 
skin were also carried out. The amount of moisture measured in the outer canthus at 4th week 
was significant1y decreased compared with the baseline in both groups who took tofu with and 
without collagen peptide. The skin elasticity measured in the outer canthus at 4th week was sig-
nificant1y increased compared、，viththe pre-intake condition only in the group wbich took tofu 
induding collagen peptide. However， there was no significant difference between the subjective 
symptoms of the skin in both groups. These results suggest the possibility that daily ingestion of 
tofu containing collagen peptide may influence the skin properties. 
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コフー ゲン入り¥l.腐 通常豆腐 全体 x'j直 pjl直1)
豆腐の量はどうでしたか?
多かった 3 (19) 2 (12) 5 (15) 1.533 0.675 
やや多かった 5 (31) 7 (44) 12 (38) 
丁度よい 7 (44) 7 (44) 14 (44) 
やや少ない 1 (6) 。 1 (3) 
少ない 。 。 。
味はどうでしたか?
おいしかった 14 (88) 8 (50) 22 (69) 5.636 0.060 
まずいと思った 。 2 (12) 2 (6) 
普段と変わらなかった 2 (12) 6 (38) 8 (25) 
食感はどうでしたか?
良かった 14 (88) 9 (56) 23 (72) 4.087 0.130 
悪かった 。 1 (6) 1 (3) 
普段と変わらなかった 2 (12) 6 (38) 8 (25) 
見た目はどうでしたかワ
良かった 6 (38) 6 (40) 12 (39) 4.245 0.120 
悪かった 2 (12) 6 (40) 8 (26) 
普段と変わらなかった 8 (50) 3 (20) 11 (35) 
皮膚の感じは，試食する前と比べて変化がありましたか?
良くなった 4 (25) 
悪くなった 。
今までと変わらなかった 12 (75) 
続けて食べてみたいと思いますか?
lまい 10 (67) 

















2 (12) 6 (19) 0.654 0.327 。 。
14 (88) 26 (81) 
11 (73) 21 (70) 0.159 >0.999 

















o 0 15 (94) 1 (6) 0 
o 1 (6) 15 (94) 0 0 
o 0 14 (88) 2 (12) 0 0.533 0.484 
o 0 16 (100) 0 0 
o 0 16 (100) 0 
01 (6) 14 (88) 1 (6) 
悪くなった やや悪くなった 変わらない やや良くなった
o 0 12 (75) 4 (25) 
o 14 (88) 2 (12) 
o 14 (88) 2 (12) 0 
o 15 (94) 1 (6) 0 
o 2 (13) 13 (81) 1 (6) 0 
o 1 (6) 14 (88) 1 (6) 0 
体全体の潤い 1 (6) 0 14 (88) 1 (6) 0 3.034 0.386 
o 1 (6) 15 (94) 0 0 
顔の潤い o 1 (6) 13 (81) 2 (13) 0 2.143 0.343 
o 1 (6) 15 (94) 0 0 
o 1 (6) 13 (81) 2 (13) 0 
o 1 (6) 13 (81) 2 (13) 0 
肌年齢が若く o 1 (6) 13 (81) 2 (13) 0 
なったと感じる o 0 16 (100) 0 0 

























。 2目133 0.344 。
良くなった X2値 PlI産1










































報告者 速水ら 角田ら 菊池 赤田ら 赤田ら 後藤ら 上野ら 本研究
(報告年) (2000) (2004) (2004) (2006) (2006) (2006) (2007) (2009) 
対象 健常女子健常女子健常女子健常女子健常女子健常女子健常女子健常女子
(年齢) (22-58歳)(20-30歳)(35-55歳)(40-54歳)(40-55歳)(25-49歳) (20-49歳) (却-60ft)
コラーゲン 5g 10 g 10 g 2.5 g 2.5 g 5g 4g 5g 
18量
コラーゲン |牛真皮 目ま皮 ワ ? つ 魚 豚皮 缶鱗
原料
製品形状 飲料水.) 飲料水 飲料水"' 納豆用たが納豆用たれ" 粉末d) 飲料水 豆腐"
試験期陪 5週 60日 6週 9週 9遇 4週 8週 4週
測定部位 英軍 上腕 ? 前腕。 前腕。 目尻 f2cm ? 目尻，頬，
頬，) 頬，) 上腕
皮膚水分量|減少傾向変化なし 6週以降 6，9週日に変化なし変化なし 減少
増加 増加
皮膚弾力性|増加傾向 6遡後に 3週以降 9週日に 増加 8週後に 増加
増加 増加 増加 増加
皮膚柔軟性 増加 6週のみ 増加傾向 減少
測定機搭 増加l
皮膚水分量 CDrneometer Sikon Sikon Sikon Sikon モイスチャー
200EX 200EX 200EX 200EX チェッカー
皮膚粘弾性 |ωtomet Cutometer Cutometer Cutometer Cutometer Cutometerモデラス
SEM 575 MPA580 SEM 474 SEM 474 MPA 580 MPA 580 
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